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的・反復的動作を表すと説明されているものが一般的である。Longman Grammar of Spoken  
and Written Englishによると、過去時制とは以下のように定義されている。
Past tense is used primarily to refer to states or events existing at some past time, 
excluding present and future.








（1） a. Sorry, what is	/	was your name?
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 b. I want	/	wanted to talk to you this afternoon.
 c. How much do	/	did you intend to spend on your tie, sir?




釈が成立するのは、すべての動詞にあてはまるわけではなく、wonder, think, want, hope
といった願望や意図を持った心理状態を表す状態動詞に限られる。Longman Grammar of 
Spoken and Written Englishでも、この点に関し次のような説明がなされ、以下のような
例を示している。
There are functions of the past tense which relate more to present time, but with 
an added indication of stance.  With verbs like think, wonder, and want, past 
tense can indicate a present time state of mind with a tentativeness that shows 
the speaker is being especially polite:
Did you want a cup of tea?  （conversation）
Hi Peggy this is Ellen at Sports Spectrum, um, I wanted to let you know 
we got your swimsuit in. （telephone message）


























“Are you busy this evening?”
“Yes I am.  I’m going to the cinema.”
（which means I refuse to see you.）
“Well, I think I’m going to the cinema.”
（still close to a refusal）
“Well, I’m thinking of going to the cinema.”
（I’m in the process of thinking, I haven’t made up my mind, 
 perhaps I’ll change my mind.）
“Well, I was thinking of going to the cinema.”
（But now that you’ve rung up I suppose I‘ll change my mind）
（Keene他 1969:99）






As we put things further back into the past the edge is taken off our expectations 
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and desires, and they thus become easier for other people to deal with.  What 
politeness means is putting the wishes of others before one’s own, and thus 


























（2） a. I wondered if you can give me a hand with this.
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 b. I was wondering if you could give me a hand with this.
　どちらも「ちょっと手を貸して欲しい」という現在のことを表したものであるが、（2a）

























して分かりやすい例として、未来時制との比較でI’ll see my parents tomorrow.なら、話
した時点で両親に合う意志を示したことになり、個人の意志とかかわりがあるのに対し、未








（3） a. When will you pay back the money?
 b. When will you be	paying back the money?






に対して配慮を示す丁寧な表現となる。Leech & Svartvik （1975）も、（4a）（4b）のよう
な例をあげ、同様の見解を示している。
We can use the will + Progressive construction in a special way to refer to a future 
event which will take place ‘as a matter of course.’  The construction is 
particularly useful for avoiding the suggestion of intention in the simple will-
construction, and can therefore be more polite.  
（4） a. When will you visit us again?
 b. When will you be visiting us again?
Sentence （4a） is most likely to be a question about listener’s intentions, while 
sentence （4b） simply asks him to predict the time of his next visit.























を受ける。例えば許可ならCan I ～？（～していいですか）7）よりはCould I ～？（～して
よろしいでしょうか）の方が、You can ask his preference.8）（彼の好みを聞けるよ）なら























のYou could ask his preference.（彼の好みを聞きたければ聞いてみたら）もまさにこの
用法に相当する控え目な提案といえる。なお、これは元来You could ask his preference （if 
you’d like）.であったが、文脈により条件節のIf-節の部分が省略された形と解釈される11）。
tentative用法は仮定法と名づけられてはいるものの、提示の仕方が丁寧に響くというだけ
























If you feel you’d rather have a flat we will enquire but I think it would be cheaper 
for you to stay with somebody and you could spend the proceeds on taking us out 
to dinner. 
（Coates 1983:253）













“Open the window.”  An order
“Open the window, please.”  Still an order, but politer
“Will you/ Can you open the window?”  Fairly polite request
“Would you/ Could you open the window?”   Polite request
“Would you mind opening the window?”   More polite
（Keene他 1969：97）
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過去形を使うことで間接的にして、「仮定」の含みを持たせCould you open the door?な
ら「こんな状況で考えたとき、もし仮にドアを開けて欲しいと思ったら、開けてもらうこと
ができるのだろうか？」となり、Would you open the door?なら、「こんな状況で考えた
とき、もし仮にドアを開けて欲しいと思ったら、開けてくれる意志はあるのだろうか？」と
いった意味になる（阿部 2007：112）。つまり話し手が、相手の意志について問いたい場合





















実際に用いられた表現には、Would you mind if ～ ?, Would it be all right if ～ ?, I was 






















I say my daughter has to be home by ten.
（娘には10時までに家に帰って来なさいと言っている）
























的で使われるpleaseには、絶対に実行して欲しいという含みがあり、Please send me your 
latest catalogue. （最新のカタログを送って欲しい）とあれば、受け取り手は、相手が真剣
に商品の購入を検討していると解して、カタログ発送を実行しなければという心理的な負担










はWill you please sit down?とMind your head, please.という例をあげて、次のような
見解を示している。
　　Please is a minimal marker of politeness, which in some situations can 
actually be less polite than its absence! For example, “Will you please sit down?”
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is more likely to be used in addressing a naughty child than in addressing an 
important visitor to one’s office. “Mind your head, please” is inappropriate 







あるため、文脈によっては、Will you please sit down?は会社を訪問してきた顧客にぶっ
しつけに発すれば、「ずっと立ってないで座っていただけないですか」のような、失礼な意


























a. Turn down the volume of your stereo.




















1 ） 「Eテレこそが本物のテレビだ」Asahi Shimbun Weekly AERA 2014.4.7 No.15より
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6 ） be, have, doは英語の最も基本的な動詞であると共に、助動詞としても使われるとい
う共通の性質を持っている（江川 2012）。例えば、次のようなものが助動詞として
のbe, have, doに相当する。
 （1） 進行形 Why are you crying?（なぜ泣いているの）
 （2） 受動態 The candles were lighted. （ろうそくがともされた）
 （3） 完了形 He has lost his memory. （記憶を喪失してしまった）
 （4） have to  I have to go now. （もういかなければなりません）
 （5） 疑問文 Where does it hurt? （どこが痛いのですか）
 （6） 否定文 Don’t be silly. （ばかなことをするな/言うな）
 （7） 強調 Do come with us. （ぜひいっしょに来なさい） （江川 2012）
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7 ） 許可を表すMay I ～ ?との比較において、正用法ではMay I ～のほうが丁寧とされる。
これは「許可を表すのはmayで、canは周囲の状況から考えて、ある行為を行うこ
とが可能であるという意味の状況的能力を表す」ためだとされるからである。そして
現在でも文体の面では区別され、堅苦しい場面ではMay I ～ ?が用いられる（柏野





況的可能性〉（it is possible for NP to......）の語用論的な使用と考えられ、「行為の








 1.は、“If you don’t mind,....,”、“If you will permit me,”などの条件節からなる決
まり文句が省略されたもので、相手の許可を得る際などにCould I ～？やCould we
～？を用い間接的でやわらかい表現を使うことであると述べ、2.は“If I were a 

































11） Coates（1983）は、仮定形の could は大多数が根源的「可能性」の解釈（=’ it 





し、江川（2012）は疑問文での例をあげて、Would you like a coffee （if I offered 




13） Could you ～ ?とWould you ～ ?は相手への負担という点を考慮すると、どちらも
丁寧な依頼ではあるものの、聞き手には絶対従わなくてはいけないと思わせる含みが
ある。この点に関し、内藤（2014）がCould you come to my office?/Would you 
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come to my office?の印象をネィティヴスピーカーに問うたところ、どちらも受け
る印象はまったく同じであり、This sounds very polite, but a person will feel as 
though they must agree.のように、必ず同意しなくてはいけないと感じ取るとの報
告もある。また、柏野（2002）によれば、聞き手が「ノー」と言えるかどうかを基
準にした場合、Would you ～ ?は「指示」を表すことが多く、断りにくい。一方、
Could you ～ ?の方は「依頼」を表す場面で用いられることがほとんどで、Would 
you ～ ?よりは丁寧であるとする見解もある。ただし、Could you ～ ?でも、何度注
意してもうるさい相手に向かってCould you shut the door, please?と言えば「指示」
になることもあるので、あくまで傾向の問題であると思われる。









ると、Could you ～ ?は、「依頼」の場面で丁寧に言いたい時に多く用いられるが、
Would you ～ ?は特に職務上との関連で、聞き手の返答を期待している含みがあり、
その点で押しつけがましさが感じられる。そこから丁寧な「指示」や「命令」といっ
た機能の方がふさわしいという見解もある（柏野 2002：97-106、澤田 1992：249）。
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A Proposal for the Teaching of English Grammar: 
From the Viewpoint of Language Use with a Focus on Polite Forms.
TAKAHASHI Motoharu
In this age of globalization, the need for individuals in Japan who have high 
communicative English skills has increased.  At the same time, Japanese people are 
also very concerned with polite usage when using English.  In fact, to communicate 
effectively and form good human relationships, attaining knowledge of the linguistic 
nuances of politeness in English can be beneficial.  In this article, the author has 
selected four grammar items and will introduce a teaching approach that centers on 
the mechanism of polite usage, employing theories from the fields of semantics, 
pragmatics, and sociolinguistics to teach them.  The author will demonstrate how this 
teaching approach, focusing on the principles of polite usage, serves to work as a 
bridge between the English content learned in typical Japanese high school classes 
and that which is needed for communication in the real world. 

